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母親の自己愛的脆弱性と子とのアタッチメント関係の関連
立教大学大学院　現代心理学研究科　柴原　早紀 1.　
Relationship between mothers’ narcissistic vulnerability and attachment to their children.
Shibahara Saki（Rikkyo University Graduate school of Contemporary Psychology）
　
　Kamiji and Miyashita (2005) defined narcissistic vulnerability as the inability to maintain mental stability and 
cope with anxiety due to one’s narcissistic desires and hurt caused by others’ reactions. This study examined the 
relationship between mothers’ narcissistic vulnerability and attachment to their children. The participants consisted 
of 25 mothers and children (14 males and 11 females). The mothers filled in a questionnaire that measured their 
narcissistic vulnerability. Additionally, to measure the safety of attachment, we used an original observational 
method known as the Strange Situation Procedure. The mothers’ narcissistic vulnerability negatively affected secure 
attachment relationships in case of daughters. In case of sons, no significant effect was observed. Thus, compared to 
male children, female children are more likely to identify with their mothers because they are of the same sex. Future 
studies need to confirm the adequacy of the sample size and the validity of this measurement technique.




である。これらはKohut (1971, 1977) とKernberg 

































Vulnerability Scale 以下NVSとする）を作成し, 






塩, 2002; 清水・川邊・海塚, 2007）, 自己愛的脆
弱性の概念に基づく実証的な研究も行われている





































Browne, & Allamb, 2013）, 親の自己愛的な養育行
動が子の精神的健康に与える影響についての実証





以下NPIとする）（Raskin & Hall, 1979）を実施し













澤, 2002; 上地・宮下, 2005; 中山・中谷, 2006）。

























































































































Ainsworth et al.（1978）による, 相互行動の評定基











（Proximity- and contact- seeking behavior）, 接触











































































エピソード 3　　　3 分間の分離エピソード , 母のみ退出（子＋研究補助者）
エピソード 4　　　3 分間の再会エピソード , 母入室 , 研究補助者退出（母子）
エピソード 5　　　3 分間の分離エピソード , 母退出（子）







































































































































































全体 2.81 0.56 1.9 3.85 25
子が男児 2.97 0.61 1.9 3.8 13










れなかった（F (1, 24)= 2.22, ns）。そこで, 効果
量（偏η2）を算出した。その結果, 効果量の値は






















の場合は有意な相関は見られなかった（r = 0.44, 
ns）。一方, 女児の場合, 母親の自己愛的脆弱性と
母子間アタッチメント安心性得点との間に有意










平均値 標準偏差 最小値 最大値
低群
(12 人 ) 5.75 1.34 1.90 2.65
高群








平均値 標準偏差 最小値 最大値 度数
男児 5.23 1.04 3.38 7.00 13


























































低群 5.13 0.25 4.88 5.38 3







平均値 標準偏差 最小値 最大値 度数
低群 5.96 1.51 3.88 8.25 9








































Tyson & Tyson（1990 馬場監訳 2005）によると, 
子どもは性同一性を確立する途上で同性の親を理

























いう結果が出ており, Kaczynski, Lindahl, Malik, & 
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